
















































































































































































The Creation of War Memory: Its Formation and Transmission by 
Japanese Language School Textbooks 
 
The purpose of this study is to investigate, from the viewpoint of collective memory 
formation, what kind of war memory is being formed and transmitted by Japanese 
language school textbooks. 
First, this study identifies the characteristics of Japan’s war memory from a 
horizontal perspective by making comparisons with an overseas equivalent at certain 
points in time. For this purpose, we investigate the “war memory formed and 
transmitted by Japanese language school textbooks” (Research Topic 1). Next, Turkey is 
selected as an overseas example and the “war memory formed and transmitted by 
Turkish language school textbooks” is studied (Research Topic 2).  
Next, from the vertical perspective, Japanese language school textbooks used since 
World War 2 are chronologically examined and “changes in war memory as depicted in 
Japanese language school textbooks” are identified (Research Topic 3). Here, the focus 
is on the atomic bomb, the central theme of Japan’s war memory, and the characteristics 
of atomic bomb memories are probed (Research Topic 4). 
This study employs a bibliographic survey method. To reveal changes in war 
memory in Japanese language school textbooks, textbooks from 1949 to 2017 used in 
Japan’s junior high schools that have passed the textbook authorization system are 
selected and analyzed. The textbooks are classified by era, and war-related literary 
works published in these textbooks are extracted. While focusing on the changes in the 
quantity of literary works and the results of content analyses over time, we investigate 
the characteristics of the war-related works published in the textbooks in each era. The 
number of textbooks targeted for examination is 417. 
Turkey is selected as an overseas example for comparison with the formation and 
transmission of war memory in Japan’s current school education. As with Japan, 
war-related literary works published in Turkish language school textbooks are extracted, 
and by analyzing their content, we investigate what kind of war memory is being 
formed and transmitted by Turkish language school textbooks in Turkey’s current 
school education system. 
The other target of analysis of this study is the Courses of Study used since 1947. 
Fifteen Courses of Study issued under the new education system post World War 2 are 
examined. The purpose is to elucidate the positioning of war and peace, and whether 
 there has been any change in their positioning in the Courses of Study in terms of the 
educational content of primary and secondary education in Japan. The target period for 
analysis is from 1947 to 2017. 
Chapter 1 discusses the research background, purpose of the study, target of the 
study and methods, previous studies, significance of this study and layout of this thesis. 
In Chapter 2, using the bibliographic survey method, the definition of war literature 
in Japan and overseas is examined, and a definition of war literature and its 
characteristics is arrived at. After considering this definition of war literature together 
with literary works that appear in Japanese language school textbooks, the following 
two characteristics were identified. First is that the definition of war literature in Japan 
is wide and varied, but despite covering war from diverse aspects, the range of 
published works selected for Japanese language school textbooks is extremely narrow. It 
can thus be said that Japanese language school textbooks form a limited war memory. 
On the other hand, in Turkish war literature, the influence of the Turkish War of 
Independence (1919-1922) is strong, and works related to the Turkish War of 
Independence occupy a major portion of Turkish war literature. Second is the possibility 
of a new definition of war literature. With the end of the Cold War era since the 1990s, 
“wars” fought all over the world are changing. In other words, battles against 
organizations beyond national borders, such as terrorist organizations, have started to 
appear in the form of “civil war.” The conventional definition of war literature is not 
sufficient to define a new literature written under the theme of this new type of war, and 
in all cases it is thought that war literature dealing with an independent theme of "civil 
war" will be possible. 
Dealing with Research Topic 1, Chapter 3 investigates the war memory being 
formed and transmitted by Japanese language school textbooks. The total number of 
survey subject is 18 textbooks, 15 Japanese language authorized textbooks and three 
reference materials used in Japanese junior high schools in 2013. Studies were carried 
out on published works by which anti-war and peace-oriented memories were formed 
and by which war memories centered on World War 2 were created. Furthermore, war 
memory being formed by Japanese language school textbooks, together with students’ 
own viewpoints of images of war, were obtained from works published in textbooks. 
In Chapter 4, which deals with Research Topic 2, eight Turkish language school 
textbooks used in Turkish junior high schools in 2013, and war-related works in these 
textbooks were analyzed. The main war in the works published in the textbooks 
examined was the Turkish War of Independence and hence it is evident that for Turkey, 
“war” at the present time means the Turkish War of Independence. Turkish war memory 
 was not about the scale of the war or the number of victims: the chief emphasis is 
placed on fact of the Turkish War of Independence and the achievement of national 
independence. 
Dealing with Research Topic 3, in Chapter 5, educational reforms carried out after 
World War 2 are first outlined. Next, war-related statements in the Courses of Study are 
investigated. Finally, from 1949 up to 2017, Japanese language school textbooks used in 
junior high schools are examined. It was noted that policies regarding educational 
reforms announced by GHQ and the Japanese government had a major impact on the 
Courses of Study. Japanese language school textbooks were classified into eight periods 
according to the Courses of Study’s implementation period. The results showed that the 
characteristics of war memory were different in each period. This is because social 
events during each period had a significant impact. As documents related to the atomic 
bomb came to be better organized, works depicting the atomic bomb and its victims 
started appearing in textbooks from the 4th period (1972-1980), and an awareness of the 
experiences of bomb victims began to be formed. This pattern has continued up to the 
8th period (2012-2017). On the other hand, in the 6th period (1993-2001), at the end of 
the 20th century, works that do not deny that Japan was the aggressor appeared for the 
first time in textbooks, but they were few and lacked in variety. This showed that war 
and peace-themed works published in Japanese language school textbooks after World 
War 2 till now were, overall, told from the viewpoint of the victims, whereas there was 
resistance to publishing works written from the viewpoint of the perpetrators. 
Research Topic 4, in Chapter 6, discusses atomic bomb memory being formed and 
transmitted by works related to the atomic bomb and the nuclear threat published in 
Japanese language school textbooks. After reviewing the history of atomic bomb 
literature, works related to the atomic bomb and the nuclear threat published in Japanese 
language school textbooks after World War 2 were examined and atomic bomb memory 
as a part of war memory was analyzed. The atomic bomb memory being formed and 
transmitted by Japanese language school textbooks stressed the importance of 
maintaining realism. This is because if war memory is taught by relating the dropping of 
the atomic bomb simply as a historical event, this will send the students a strong 
message. 
In Chapter 7, we comprehensively examined the study results above and presented 
the following points as a conclusion of this study. It was clear that all the literary works 
related to war have anti-war flavor. It can be said that anti-war ideals promoting the 
prevention of war and maintenance of peace, as seen in Article 9 of the Japanese 
Constitution, Fundamental Law of Education and the Courses of Study, have been 
 carried through to Japanese language school textbooks in school education. The 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, which has tried to 
teach about the principle of renunciation of war, which is guaranteed in the Japanese 
Constitution that Japan enacted after World War 2, have formed a war memory through 
textbooks that have been filtered through various standards, such as the Fundamental 
Law of Education, the Courses of Study, and the textbook authorization system. In this 
study, common images related to the past which form collective memory of “war” play 
their part in forming a memory that aims to prevent war and maintain peace through the 
standards stipulated by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology. Japanese language school textbooks play a role in forming and transmitting 
this war memory. It therefore appears that the more desirable aspects of the collective 
memory of war are being stressed by the policymakers. The ideals related to the 
renunciation of war and maintenance of peace guaranteed in the Japanese Constitution 
Post World War 2 are the starting point for forming the image of “Japan, the Peaceful 
Country,” and Japanese language school textbooks have fulfilled their role in forming 
and transmitting this image. However, since the negative acts committed by Japan in the 
past have been edited out, and any elements contradictory to the current image of Japan 
as a peaceful country are avoided, a one-sided war memory is being formed. This study 
shows that in the case of Japanese language school textbooks, the expressive power of 
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書に初めて登場するのは 1974 年度版であった」11とされ、戦後 30 年近く日本の戦争文学
作品が見られなかったことから対象外とした。高等学校国語教科書については、日本では
高等学校が義務教育ではないこと、また比較調査対象国であるトルコでは、高等学校教育





























































語教科書を出版しているためである。それぞれの教科書数は、三省堂 96 冊、学校図書 93
冊、東京書籍 78 冊、光村図書出版 81 冊、教育出版 69 冊であり、合計分析教科書数は 417
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表 2.1 日本における戦争文学の定義 


























































































表 2.2 戦争児童文学の定義 
著者名 書誌情報 定義 

























渋谷清視 平和を考える戦争児童文学 : 子
どもに何をどう読ませるか．一光





長谷川潮 日本の戦争児童文学 : 戦前・戦













































































頃はフリードリヒがいた』も、戦争児童文学作品として『戦争児童文学 350選 : 戦争を知
らない子どもたちへ』にも紹介されている。 










































表 2.3 海外における戦争文学の定義 
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省堂の『中学生の国語 学びを広げる』資料編の３学年分）は表 3.1のとおりである。 
表 3.1 中学校国語教科書一覧（2013年度） 
出版社 学年 教科書名 総頁数 
学校図書 1 中学校国語 1 414 
2 中学校国語 2 424 
3 中学校国語 3 408 
教育出版 1 伝え合う言葉中学校国語 1 332 
2 伝え合う言葉中学校国語 2 344 
3 伝え合う言葉中学校国語 3 346 
光村図書 1 国語１ 320 
2 国語 2 322 
3 国語 3 304 
三省堂出版 1 中学生の国語一年 340 
中学生の国語 学びを広げる一年 148 
2 中学生の国語二年 350 
中学生の国語 学びを広げる二年 156 
3 中学校国語三年 304 
中学生の国語 学びを広げる三年 164 
東京書籍 1 新しい国語 1 322 
2 新しい国語 2 330 
3 新しい国語 3 330 





表 3.2 国語教科書に掲載された戦争関連作品一覧 
学年 作品名 著者 出典 
学校図書『中学校国語』 
１ 
字のない葉書 向田邦子 『眠る盃』 








作者不詳 『日本古典文学全集第 30巻』 









輝ける闇 開高健 『輝ける闇』 
握手 井上ひさし 『ナイン』 




















無言館の青春 窪島誠一郎 書き下ろし 
永遠のみどり 原民喜 『定本 原民喜全集Ⅲ』 














ゼブラ ハイム・ポトク 翻訳 
３ 




温かいスープ 今道友信 書き下ろし 























凧になったお母さん 野坂昭如 『戦争童話集』 
３ 
戦争と平和を思う 林京子 書き下ろし 
ひとひらの笑顔 オユンナ 書き下ろし 























ぞれ合わせると延べ採択回数は 38であった。各作品の採択回数を表 3.3．に示す。 
 
表 3.3 作品別採択回数 
採択回数 作者名 作品名 
5 作者不詳 平家物語 
3 向田邦子 字のない葉書 
2 井上ひさし 握手 
2 石垣りん 挨拶 原爆の写真によせて 
2 茨木のり子 わたしが一番きれいだったとき 
1 宮本研 花いちもんめ 
1 井伏鱒二 黒い雨 
1 ハイム・ポトク ゼブラ 
1 山川方夫 夏の葬列 
1 米倉斉加年 大人になれなかった弟たちに 
1 新井満 ストロベリー・フィールズの風に吹かれて 
1 井上恭介 壁に残された伝言 
1 猪口邦子 パール・ハーバーの授業 
1 野坂昭如 凧になったお母さん 
1 窪島誠一郎 無言館の青春 
1 浅田次郎 蝉の声 
1 ハンス・ペーター・リヒター ベンチ 
1 手塚治虫 この小さな地球の上で 
1 開高健 輝ける闇 
1 上田勢子 目撃者の眼 
1 今道友信 温かいスープ 
1 石田依良 終わりのない散歩 
1 ジョン・レノン イマジン 
1 吉永小百合 語り継ぐもの 
1 立原えりか アイスキャンディー売り 
1 林京子 戦争と平和を思う 
1 広島テレビ放送・松山善三編 碑 
1 オユンナ ひとひらの笑顔 
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1 原民喜 永遠のみどり 
 （筆者作成） 
 







表 3.4 作品の舞台となる戦争別作品一覧 
戦争 作品名 作品の種類 
















































































































































































































                                 
1 日本教職員組合編．小学校教科書の研究 1980年版全教科書の分析と批判．一ツ橋書
房，1979，p.76． 




4 教育基本法（平成 18年 12月 22日法律第 120号）．
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html （参照 2017-05-24）. 
5 教育基本法（平成 18年 12月 22日法律第 120号）．
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html （参照 2017-05-24）. 
6 教育基本法（平成 18年 12月 22日法律第 120号）．
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html （参照 2017-05-24）. 
7 文部科学省編．中学校学習指導要領．東山書房，2008，p.38． 
8 Ibid.，p.43． 











                                                                                              
13 Ibid. 








18「はだしのゲン」閲覧制限、松江市教委が撤回．朝日新聞．2013年 8月 26日. 
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また、トルコは北大西洋条約機構（North Atlantic Treaty Organization: NATO）の一員
として、国際治安支援部隊（International Security Assistance Force: ISAF）2やユニファ
イド・プロテクター作戦（Operation Unified Protector）3等の活動にも参加しており、国









表 4.1 トルコが参戦した戦争における派遣兵士数と死亡兵士数 
戦争名 派遣兵士数（人） 死亡兵士数（人） 
 第１次バルカン戦争        350,000                   50,000  
 第２次バルカン戦争        255,000                   125,000   
 第１次世界大戦       2,850,000    975,919（負傷者、行方不明者も含む） 
 祖国解放戦争         86,516                    37,219  
 朝鮮戦争         23,000     734  
 キプロス平和作戦         27,000                      498  
出典：Turan, Şerafettin. Türk Devrim Tarihi. Bilgi Yayınevi. 1991, Selek, Sabahattin. 















































表 4.2 2013年度学校・生徒・教員数 
教育段階 学校数 生徒数（人） 教員数（人） 
国立初等教育   27,461 5,390,591 267,171 
国立中等教育  16,046 4,998,232 259,345 
国立高等教育 9,521 3,916,521 249,601 
特別支援教育 1,370 261,726 10,312 
私立初等教育 1,071 184,325 21,273 
私立中等教育 972 182,019 21,459 
私立高等教育 1,433 196,663 29,040 
合計 57,874 15,130,077 858,201 



















































































































































































2013 年度に使用された中学校国語教科書８冊は表 4.3 の通りである。なお、「M.E.B. 
Yayınları」は国民教育省に属する出版社である。 
 
表 4.3 中学校国語教科書一覧（2013年度） 
出版社 学年 教科書名 総頁数 
M.E.B.Yayınları 1 Türkçe 5 Ders Kitabı 135 
2 Türkçe 6 Ders Kitabı 124 
3 Türkçe 7 Ders Kitabı 126 
4 Türkçe 8 Ders Kitabı 117 
Ada Yayınları 1 Türkçe 5 Ders Kitabı 149 
Evren Yayınları 2 Türkçe 6 Ders Kitabı 120 
Pasifik Yayınları 3 Türkçe 7 Ders Kitabı 125 









表 4.4 中学校国語教科書に掲載された戦争関連作品一覧 












Süleyman Havadar “Atatürk’le Doğuş” 
“Atatürk ve Türk Dili”（アタテュル
クとトルコ語） 
Şükrü Haluk Akalın “Atatürk ve Türk Dili” 
“O Mustafa Kemal’di”（彼はムスタ
ファ・ケマル） 




Mustafa Ruhi Şirin “Öğretmenimin 
Mektubu” 
“Bayrak”（旗） Arif Nihat Asya “Bayrak” 













İlknur Kalıpçı “Her Yönüyle İnsan 
Atatürk” 


















Kemal Kara “İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük 1” 










2 “Mustafa Kemal Paşa ve Köylü 
Kadın”（ムスタファ・ケマル・パシ
ャと農民の女性 
HanriBenazus “Sevgi de Bir Yasam 
Felsefesidir… 
“Türk Bağımsızlığı ve Lozan 
Antlaşması”（トルコの独立とロー
ザンヌ条約） 
Afet İnan “Atatürk Hakkında 




3 “Hiroşimalı Masahi Nii”（広島出
身のマサヒ・ニイ） 
Oktay Akbal “Konumuz Edebiyat” 
“Gün Batıyordu”（太陽が沈んでい
た） 
Turgut Özakman “Şu Çılgın Türkler” 
“Atatürk’ü Altınla Satın 
Almak İsteyen Mareşal”（アタテ
ュルクを金で買おうとした軍元帥） 























表 4.5 戦争別作品一覧 
戦争 作品名 
第 1次世界大戦 “Türk Bağımsızlığı ve Lozan Antlaşması”（トルコの独立とローザンヌ条約） 
“Atatürk’ten Anılar”（アタテュルクの思い出） 
“Çalıkuşu”（ミソサザイ） 
祖国解放戦争 “Merhaba Asker”（こんにちは兵士） 
“Atatürk’ün Çalışmaları”（アタテュルクの作業） 
“Atatürk’le Doğuş”（アタテュルクとともに生まれて） 
“Atatürk ve Türk Dili”（アタテュルクとトルコ語） 
“O Mustafa Kemal’di”（彼はムスタファ・ケマルでした） 
“Anadolu”（アナドル） 
“Bayrak”（旗） 
“Mustafa Kemal’i Düşünüyorum”（ムスタファ・ケマルのことを考えている） 
“Mehmet Akif Ersoy”（メフメット・アキフ・エルソイ） 
“Onuncu Yıl Nutku”（トルコ共和国建国 10周年演説） 
“Dağdelenoğlu”（ダーデレンオール） 
“Atatürkçü Düşünce Sistemi”（アタテュルク主義的な考え方） 
“Atatürk’ün Hayatı”（アタテュルクの人生） 
“Ceviz”（胡桃） 




“Atatürk’ü Altınla Satın Almak İsteyen Mareşal”（アタテュルクを金で買おうとした軍元帥） 
“Ordular! İlk Hedefiniz…”（軍よ！あなたたちの最初の目的地は…） 
























図 4.1 「アタテュルクの若者への演説」とアタテュルクの肖像 




テュルク関連作品採択数をみると、M.E.B. Yayınları社が 20作品、Ada Yayınları社が 11






表 4.6 アタテュルク関連作品一覧 
出版社 学年 作品名 著者 出典 
M.E.B.Yayınları 1 “Merhaba Asker”（こんにち
は兵士） 
Behnan Şapolyo “Kemal Atatürk ve 
Milli Mücadele Tarihi” 
“Atatürk’ün Çalışmaları
（アタテュルクの仕事） 
Mustafa Erendil “İlginç Olaylar ve 
Anekdotlarla Atatürk” 








“Atatürk ve Türk Dili” 
“O Mustafa Kemal’di”（彼は
ムスタファ・ケマル） 
Suna Doğanay “Okula Yardımcı Türkçe 
4” 






























“Atatürk ve Türk Dili”（アタ
テュルクとトルコ語） 
Hasan Sancak “Atatürk ve Türk Dili” 
“Atatürk ve Türk Tiyatrosu”
（アタテュルクとトルコの
劇） 























“Onuncu Yıl Nutku” 
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“Atatürk ve Bilim” 
（アタテュルクと科学） 




Muzaffer Göker 書き下ろし 
“Gazi”（ガージ） Falih Rıfkı Atay “Çankaya” 
 





























Afet İnan “Atatürk Hakkında 
Hatıralar ve Belgeler” 


















Halim Yağcıoğlu 書き下ろし 











Evren Yayınları 2 “Atatürk’ün Yaşamı ve 
Düşünceleri”（アタテュルク
の人生と思考） 
Fatma Karabıyık 書き下ろし 
“Atatürk ve Halk Bilimi”（ア
タテュルクと民俗学） 
Hayrettin İvgin “Kültür ve Sanat” 
“Ev Ödevi”（宿題） Gökçen 
Gökçeoğlu 
“Ev Ödevi” 
“Mustafa Kemal Paşa ve 
Köylü Kadın”（ムスタファ・
ケマル・パシャ農民の女性） 






“Ünlüler de Çocuktu” 
“Türk Bağımsızlığı ve Lozan 
Antlaşması”（トルコの独立と
ローザンヌ条約） 
Afet İnan “Atatürk Hakkında 














Ahmet Mumcu “Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi 2” 












ArifHikmet Par “Atatürk Şiirleri” 





















































İnan, Kılıç Ali, Münir Hayri Egeli）による思い出なども掲載されていた。また、2005年
の出版後、トルコでベストセラー作品になったトゥルグット・オザクマン (Turgut 
Özakman）による“Şu Çılgın Türkler”（「トルコ狂乱 オスマン帝国崩壊とアタテュルク
の戦争」）は、オスマン帝国の崩壊過程と祖国解放戦争を文献に基づいて語っている。この


















詩：メフメト・アーキフ・エルソイ（Mehmet Akif Ersoy） 
訳：大熊真龍・林佳世子 








図 4.2 トルコの国旗と「独立行進曲」 

























































































                                                   
1 トルコの中学校では「トルコ語（Türkçe）」という教科書名になっているが、日本との比
較という視点から、本章では「国語」とする。 
2 アフガニスタンの治安維持を通じアフガニスタン政府を支援する目的で、2001年 12月 5
日のボン合意に基づく 2001年 12月 20日の国連安保理決議 1386号により設立された国際
平和活動。 
3 国際連合安全保障理事会決議 1970及び決議 1973によるリビアに対する武器禁輸措置を
実施するため 2011年 3月 23日から 2011年 10月 31日まで行われたNATOによる海上作
戦。 





5 Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezi “Kore Savaşı” 
http://muharipgaziler.org.tr/kore-savasi/（2014-06-12参照）． 




7 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı“Milli Eğitim Bakanlığı 2013-2014 İstatistikleri” 
sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2013_2014.pdf 
8 トルコ共和国憲法. "http://www2.jiia.or.jp/pdf/global_issues/h12_kenpo/07turkey.pdf 
9 Ibid. 





                                                                                                                                                     
12 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı “Milli Egitim Temel Kanunu” 
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html（参照 2014-5-27） 
13 Öztürk, F.Dilek. Milli Eğitim, Çocuklara Ulusal Değerleri Kazandırmaktan Neden 
Vazgeçiyor?. İlköğretim Online. 9(2), 2010, p.601-629. 
14 Ibid. 
15 Öztürk, Milli Eğitim, p.601-629. 




19 Avcı, Cemal. Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı. Çukurova Üniversitesi Türkoloji 
Araştırmaları Merkezi, 2003, p.69-78. 





23 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. Ortaokul Programı. Devlet Kitapları, 
1970. p.10. 
24 Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti. Ortamektep Müfredat Programı. Devlet 
Matbaası, 1930, p. 1 0. 
25 Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti. Ortamektep Müfredat Programı. Devlet 
matbaası, 1930, p. 10. 
26 Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti. Ortamektep Müfredat Programı. Devlet 
Matbaası, 1930, p. 12. 
27 Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti. Ortamektep Müfredat Programı. Devlet 
matbaası, 1930, p. 15. 
28 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. Ortaokul Programı. Devlet Kitapları, 
1970. p.52. 
29 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. Ortaokul Programı. Devlet Kitapları, 
1970. p.72. 
30 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. Ortaokul Programı. Devlet Kitapları, 
1970. p.81. 
31 Sakaoğlu, Necdet. Osmanlı’dan Günümüze Eğitim Tarihi. İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, 2003, p.276. 
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33 Karaosmanoğlu, YakupKadri. Ceviz. Ada Yayınları, 2013, p.70. 
34 Ibid. 
35 Özakman, Turgut. Şu Çılgın Türkler. BilgiYaınevi, 2005. 
36 Şahin, Derya. İlköğretim Türkçe Ders Kitabı 8. Ada Yayınları, 2013, p.76. 





40 Egeli, MunirHayri. Dağdelenoglu. Ada Yayınları, 2012, p.26. 
41 Asya, ArifNihat. Bayrak. M.E.B. Yayınları, 2013, p.56. 
42 “Türkçe 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu”
http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/programlar/ilkogretim/turkce6_8rar（参照 2014-06-18） 
43 文部省．トルコの教育 : 昭和 50年度アジア教育協力調査団報告書．文部省大臣官房調
査統計課．1978，p.5. 
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49 Yangın, Banu. İlköğretim Türkçe 7. Pasifik Yayınları, 2012, p.37. 
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教育改革の実施にあたって、終戦直後の 1945 年９月 15 日に文部省は「新日本建設ノ教
育方針」5を公表し、1945 年９月 20 日、「終戦ニ伴フ教科用図書取扱方ニ関スル件」で「削
除スベキ教材」6を指示した。それまで使用されていた教科書は民主主義に反するような軍
事教材だったため、「児童・生徒自身によって消させたいわゆる墨塗り教科書」7の登場とな











GHQ が発表した４つの指令は、次の通りである。まず、（１）1945 年 10 月 22 日に発表さ
れた「軍国主義的及ビ極端ナル国家主義的イデオロギーノ普及ヲ禁止スルコト。軍事教育
ノ学科及ビ教練ハ凡テ廃止スルコト」を命じる「日本教育制度ニ対スル管理政策」11に関す
る指令である。続いて、（２）同年 10 月 30 日「教員および教育関係者の調査、除外、認可」
に関する指令、（３）同年 12 月 15 日「国家神道、神社神道に対する政府の保証、支援、保





図 5.1 墨で黒く塗られ、貼り付けられた教科書 
出典：奈良県立図書情報館「初等科国語教師用（墨塗りの教師用教科書）」13 
 
このような状況の中で第１次米国教育使節団（The United States Education Mission to 
Japan）の報告書が発表された。第１次米国教育使節団とは 1946 年 3 月 5、6 日の両日、
GHQ の要請により来日し日本の教育状況を視察、協議をした使節団で、ジョージ・ストダ
ード（George D. Stoddard）を団長とし 27 名の教育関係者から構成された。彼らは約４週























































学習指導要領は 1947 年に初めて試案として公表されて以降、現在までに 1951（昭和 26）
年、1958（昭和 33）年、1969（昭和 44）年、1977（昭和 52）年、1989（平成元）年、
1998（平成 10）年、2003（平成 15 一部改正）年、2008（平成 20）年、2015（平成 27 年
一部改正）に改訂された。すなわち、一部改正の 2003 年度版と 2015 年度版を除くと、７
回全面改正が行われている。本節の調査対象は 1947 年から現在まで発行された学習指導要














表 5.1 調査対象の学習指導要領 
年度   学習指導要領の名称 対象学校段階 
1947（昭和 22） 学習指導要領一般編（試案） 小学校・中学校 
学習指導要領国語科編（試案） 









1 年－高等学校 1 年，中学校日本史を含む）（試案）改訂版 
1955（昭和 30） 中学校学習指導要領社会科編 改訂版 中学校 
1958（昭和 33） 中学校学習指導要領（昭和 33 年 10 月施行） 中学校 
1969（昭和 44） 中学校学習指導要領（昭和 47 年 4 月施行） 中学校 
1977（昭和 52） 中学校学習指導要領（昭和 56 年 4 月施行） 中学校 
1989（平成元） 中学校学習指導要領（平成 5 年 4 月施行） 中学校 
1998（平成 10） 中学校学習指導要領（平成 14 年 4 月施行） 中学校 
2003（平成 15） 中学校学習指導要領（平成 15 年 12 月一部改正） 中学校 
2007（平成 19） 中学校学習指導要領（平成 20 年 3 月告示、平成 21 年度施
行、平成 27 年度一部改正） 
中学校 








































































































































































































































5.3.13．1998（平成 10）年度中学校学習指導要領（平成 14 年 4 月施行） 













5.3.14．2003（平成 15）年度中学校学習指導要領（平成 15 年 12 月一部改正） 
 2003 年度中学校学習指導要領の国語科では戦争や平和について言及されていなかったが、















5.3.15．2007（平成 19）年度中学校学習指導要領（平成 20 年 3 月告示、平成 21 年度施行、


























































































学校国語教科書を出版しているためである。調査対象教科書は三省堂 96 冊、学校図書 93
冊、東京書籍 78 冊、光村図書出版 81 冊、教育出版 69 冊であり、延べ教科書数は 417 冊





その結果、全 417 冊の教科書のうち 174 冊（41.7%）に戦争・平和をテーマとした作品
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が掲載されていた。表 5.2 に戦争・平和関連作品の掲載情報を教科書の出版年順に示す。 
 
表 5.2 戦争・平和関連作品 
出版年 使用年 作品名 出版社 教科書名 学年 
1951 1952-1952 最後の授業 学校図書 中等言語 3 3 
1952 1953-1953 最後の授業 学校図書 中等言語 3 3 
1952 1953-1955 最後の授業 教育出版 中学国語（総合）3 の下 3 
1952 1952-1954 最後の授業 光村図書 中等新国語文学編 2 上 2 
1954 1955-1955 最後の授業 光村図書 中等新国語総合編 3 上 3 
1954 1955-1959 最後の授業 光村図書 中等新国語文学編 2 上 2 
1955 1956-1961 最後の授業 光村図書 中等新国語総合編 3上改訂版 3 
1955 1956-1957 最後の授業 教育出版 総合中学国語 3 下改訂版 3 
1958 1959-1961 アンネの日記 
最後の授業 
光村図書 中等新国語 1 新版 1 
1957 1958-1961 最後の授業 教育出版 総合中学国語 3 下 3 訂版 3 
1959 1960-1961 アンネの日記 学校図書 国語中学 2 2 
1959 1960-1961 ビルマのたて琴 シナリオ 
ビルマのたて 琴原作 
三省堂 中等国語 2 5 訂版 2 
1961 1962-1965 アンネの日記 光村図書 中等新国語 1 1 
1961 1962-1965 赤十字の父（アンリ・デュナン） 光村図書 中等新国語 2 2 
1961 1962-1965 ビルマのたて琴 
国連デーの話 
黒潮の贈り物 
三省堂 中等国語 2 2 
1961 1962-1965 ヒューマニズムについて 三省堂 中等国語 3 3 
1961 1962-1971  最後の授業 教育出版 標準中学国語 2 年 2 
1965 1966-1968 最後の授業 
黒潮の贈り物 
三省堂 中等国語 2 新訂版 2 
1965 1966-1968 アンネの日記 三省堂 現代の国語中学 2 2 
1965 1966-1968 ヒューマニズムについて 三省堂 中等国語 3 新訂版 3 
1965 1966-1968 アンネの日記 学校図書 中学校国語 2 2 
1965 1966-1968 二十世紀の不安と希望 学校図書 中学校国語 3 3 
1965 1966-1968 アンネの日記 光村図書 中等新国語 1 1 
1968 1969-1971 アンネの日記 光村図書 中等新国語 1 1 
1968 1969-1971 アンネの日記 三省堂 中学校現代の国語 2 新版 2 
1968 1969-1971 二十世紀の不安と希望 学校図書 中学校国語 3 3 
1971 1972-1974 アンネの日記 
アンネの生涯 
三省堂 中学校現代の国語 2 最新版 2 
1971 1972-1974 一切れのパン 光村図書 中等新国語 2 2 








1974 1975-1977 黒い雨 学校図書 中学校国語 3 3 
1974 1975-1977 木琴 光村図書 中等新国語 1 1 
1974 1975-1977 一切れのパン 光村図書 中等新国語 2 2 
1974 1975-1977 ヒロシマ神話 光村図書 中等新国語 3 3 
1977 1978-1980 広島で 東京書籍 新編新しい国語 3 3 
1977 1978-1980 二人の友 三省堂 中学校現代の国語 2 新版 2 
1977 1978-1980 凧になったお母さん 
仮繃帯所にて 
三省堂 中学校現代の国語 3 新版 3 
1977 1978-1980 ひな子に 学校図書 中学校国語 1 1 
1977 1978-1980 黒い雨 学校図書 中学校国語 3 3 
1977 1978-1980 木琴 光村図書 中等新国語 1  1 
1977 1978-1980 一切れのパン 光村図書 中等新国語 2 2 
1977 1978-1980 ヒロシマ神話 光村図書 中等新国語 3 3 





教育出版 新版中学国語 3 3 
1980 1981-1983 碑 東京書籍 新しい国語 1 1 
1980 1981-1983 川とノリオ 
キティ様 
学校図書 中学校国語 1 1 
1980 1981-1983 親友との別れ 学校図書 中学校国語 2 2 
1980 1981-1983 黒い雨 学校図書 中学校国語 3 3 
1980 1981-1983 アンネの日記 
アンネの生涯 
三省堂 現代の国語中学 2 2 
1980 1981-1983 凧になったお母さん 
仮繃帯所にて 
いばらの道 
三省堂 現代の国語中学 3 3 
1980 1981-1983 キティ様（例文） 
木琴 
光村図書 国語 1 1 
1980 1981-1983 子馬 
沖縄の手記から 
光村図書 国語 2 2 
1980 1981-1983 火の記憶 広島原爆忌にあたり 光村図書 国語 3 3 
1980 1981-1983 永遠のみどり 
友よ 
アンネの人生 
教育出版 中学国語 2 2 
1980 1981-1983 夏の葬列 教育出版 中学国語 3 3 
1983 1984-1986 アンネの日記 
アンネの生涯 
三省堂 現代の国語中学 2 改訂版 2 
1983 1984-1986 凧になったお母さん 
仮繃帯所にて 
いばらの道 
三省堂 現代の国語中学 3 改訂版 3 
1983 1984-1986 碑 東京書籍 改訂新しい国語 1 1 
1983 1984-1986 キティ様 学校図書 中学校国語 1 2 
1983 1984-1986 炎の夜―三月十日の 学校図書 中学校国語 2 2 
1983 1984-1986 黒い雨 学校図書 中学校国語 3 3 




1983 1984-1986 子馬 
沖縄の手記から 
光村図書 国語 2 2 
1983 1984-1986 夏の花（抄） 光村図書 国語 3 3 
1983 1984-1986 永遠のみどり 
友よ 
ベンチ 
教育出版 改訂中学国語 2 2 
1983 1984-1986 夏の葬列 教育出版 改訂中学国語 3 3 
1986 1987-1989 ばあちゃんの手のひら 
二人の友 
三省堂 現代の国語 2 2  
1986 1987-1989 凧になったお母さん 
仮繃帯所にて 
三省堂 現代の国語 3 3 
1986 1987-1989 碑 東京書籍 新編新しい国語 1 1 
1986 1987-1989 字のない葉書 
キティ様 
生きている民話 
学校図書 中学校国語 1 1 
1986 1987-1989 黒い雨 
平和をつくり出すもの 
学校図書 中学校国語 3 3 
1986 1987-1989 大人になれなかった弟たちに 
木琴 
水門で 
光村図書 国語 1 1 
1986 1987-1989 字のないはがき 
子馬 
光村図書 国語 2 2 




光村図書 国語 3 3 
1986 1987-1989 生ましめんかな 
友よ 
ベンチ 
教育出版 新訂中学国語 2 2 
1986 1987-1989 夏の葬列 教育出版 新訂中学国語 3 3 
1989 1990-1992 アイスキャンデー売りこの小さ
な地球の上で 
三省堂 新訂版現代の国語 1 1 
1989 1990-1992 兄からのはがき 三省堂 新訂版現代の国語 2 2 
1989 1990-1992 凧になったお母さん 
仮繃帯所にて 
三省堂 新訂版現代の国語 3 3 
1989 1990-1992 碑 東京書籍 新しい国語 1 1 
1989 1990-1992 ぼくの防空壕 
わたしが一番きれいだったとき 
東京書籍 新しい国語 2 2 
1989 1990-1992 字のない葉書 
生きている民話 
学校図書 中学校国語 1 1 
1989 1990-1992 平和 学校図書 中学校国語 2 2 
1989 1990-1992 黒い雨 
平和をつくり出すもの 
学校図書 中学校国語 3 3 
1989 1990-1992 大人になれなかった弟たちに 
木琴 
水門で 
光村図書 国語 1 1 
1989 1990-1992 字のないはがき 
子馬 
光村図書 国語 2 2 
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1989 1990-1992 夏の花（抄） 
人間の叡知を―核状況下における
文学 
光村図書 国語 3 3 
1989 1990-1992 生ましめんかな 
夏の葬列 
ベンチ 
教育出版 新版中学校 2 2 
1992 1993-1996 アイスキャンデー売り 
この小さな地球の上で 
三省堂 現代の国語 1 1 
1992 1993-1996 兄からのはがき 三省堂 現代の国語 2 2 
1992 1993-1996 凧になったお母さん 
仮繃帯所にて 
三省堂 現代の国語 3 3 
1992 1993-1996 碑 東京書籍 新しい国語 1 1   
1992 1993-1996 わたしが一番きれいだったとき 
ぼくの防空壕 
東京書籍 新しい国語 2 2 
1992 1993-1996 字のない葉書 学校図書 中学校国語 1 1 
1992 1993-1996 平和 学校図書 中学校国語 2 2 
1992 1993-1996 黒い雨 
握手 
学校図書 中学校国語 3 3 
1992 1993-1996 大人になれなかった弟たちに 
木琴 
光村図書 国語 1 1 
1992 1993-1996 字のないはがき 
一塁手の生還 
わたしを作ったもの 
光村図書 国語 2 2 




光村図書 国語 3 3 





教育出版 新版中学国語 2 2 
1992 1993-1996 「原爆小景」より 
一塁手の生還 
アイムソーリー 
教育出版 新版中学国語 3 3 
1996 1997-2001 アイスキャンデー売り 
この小さな地球の上で 
三省堂 現代の国語 1 1 
1996 1997-2001 戦争と平和を思う 
兄からのはがき  
三省堂 現代の国語 2 2 




三省堂 現代の国語 3 3  
1996 1997-2001 碑 東京書籍 新編新しい国語 1 1 
1996 1997-2001 わたしが一番きれいだったとき 
ぼくの防空壕 
東京書籍 新編新しい国語 2 2 
1996 1997-2001 ごはん 東京書籍 新編新しい国語 3 3 
1996 1997-2001 字のない葉書 学校図書 中学校国語 1 1 
1996 1997-2001 平和 学校図書 中学校国語 2 2 






1996 1997-2001 大人になれなかった弟たちに 
木琴 
父の列車 
光村図書 国語 1 1 
1996 1997-2001 字のないはがき 
わたしを作ったもの 
五月の雉 
光村図書 国語 2 2 




光村図書 国語 3 3 
1996 1997-2001 ベンチ 教育出版 中学国語 1 1 
1996 1997-2001 夏の葬列 教育出版 中学国語 2 2 
1996 1997-2001 「原爆小景」より 
一塁手の生還 
アイムソーリー 
教育出版 中学国語 3 3 
2001 2002-2005 アイスキャンデー売り 
この小さな地球の上で 
三省堂 現代の国語 1 1 
2001 2002-2005 わたしが一番きれいだったとき 
『少年 H』で伝えたかったこと 
焼け跡―『少年 H』より 
三省堂 現代の国語 2 2 





三省堂 現代の国語 3 3 
2001 2002-2005 碑 東京書籍 新しい国語 1 1 
2001 2002-2005 ぼくの防空壕 
わたしが一番きれいだったとき 
東京書籍 新しい国語 2 2 
2001 2002-2005 ごはん 東京書籍 新しい国語 3 3 
2001 2002-2005 字のない葉書 学校図書 中学校国語 1 1 
2001 2002-2005 花いちもんめ 学校図書 中学校国語 2 2 




学校図書 中学校国語 3 3 
2001 2002-2005 大人になれなかった弟たちに 光村図書 国語 1 1 
2001 2002-2005 ゼブラ 
字のないはがき 
光村図書 国語 2 
 
2 




光村図書 国語 3 3 
2001 2002-2005 ベンチ 教育出版 中学国語 伝え合う言葉 1 1 
2001 2002-2005 夏の葬列 教育出版 中学国語 伝え合う言葉 2 2 




2005 2006-2011 アイスキャンデー売り 
この小さな地球の上で 
三省堂 現代の国語 1 1 
2005 2006-2011 壁に残された伝言 
わたしが一番きれいだったとき 




三省堂 現代の国語 3 3 
2005 2006-2011 ごはん 
字のないはがき 
東京書籍 新編新しい国語 3 3 
2005 2006-2011 字のない葉書 学校図書 中学校国語 1 1 
2005 2006-2011 花いちもんめ 
目撃者の眼 
挨拶―原爆の写真によせて 
学校図書 中学校国語 2 2 
2005 2006-2011 握手 
黒い雨 
パール・ハーバーの授業 
学校図書 中学校国語 3 3 
2005 2006-2011 大人になれなかった弟たちに 光村図書 国語 1 1 
2005 2006-2011 ゼブラ 
字のないはがき 
光村図書 国語 2 2 





光村図書 国語 3 3 
2005 2006-2011 ベンチ 教育出版 中学国語 伝え合う言葉 1 1 
2005 2006-2011 夏の葬列 教育出版 中学国語 伝え合う言葉 2 2 
2005 2006-2011 ウミガメと少年 
永遠のみどり 
語り継ぐもの 
教育出版 中学国語 伝え合う言葉 3 3 
2011 2012-2015 この小さな地球の上で 三省堂 中学生の国語 1 1 
2011 2012-2015 アイスキャンデー売り 
 
三省堂 中学生の国語 学びを広げ
る 1 年 資料編 
1 
2011 2012-2015 壁に残された伝言 三省堂 中学生の国語 2 年 2 
2011 2012-2015 わたしが一番きれいだったとき 
凧になったお母さん 
三省堂 中学生の国語 学びを広げる 2
年 資料編 
2 






る 3 年 資料編 
3 
2011 2012-2015 碑 東京書籍 新しい国語 1 1 
2011 2012-2015 字のない葉書 
わたしが一番きれいだったとき 
東京書籍 新しい国語 2 2 
2011 2012-2015 字のない葉書 
自由訳イマジン（抄） 
ストロベリーフィールズの風に吹かれて 
学校図書 中等国語 1 1 
2011 2012-2015 目撃者の眼 
挨拶―原爆の写真によせて 
花いちもんめ 
学校図書 中等国語 2 2 







2011 2012-2015 大人になれなかった弟たちに 光村図書 国語 1 1 
2011 2012-2015 字のない葉書 
ゼブラ 
光村図書 国語 2 2 




光村図書 国語 3 3 
2011 2012-2015 ベンチ 教育出版 伝え合う言葉 中学校国語 1 1 
2011 2012-2015 夏の葬列 教育出版 伝え合う言葉 中学校国語 2 2 
2011 2012-2015 無言館の青春 
語り継ぐもの 
永遠のみどり 
教育出版 伝え合う言葉 中学校国語 3 3 
2015 2016~ 字のない葉書 
この小さな地球の上で 
三省堂 現代の国語 1 1 
2015 2016~ 壁に残された伝言 三省堂 現代の国語 2 2 
2015 2016~ 握手 
花や咲く咲く 
三省堂 現代の国語 3 3 
2015 2016~ 碑 東京書籍 新編新しい国語 1 1 
2015 2016~ 字のない葉書 
わたしが一番きれいだったとき 
東京書籍 新編新しい国語 2 2 
2015 2016~ 生ましめんかな 東京書籍 新編新しい国語 3 3 
2015 2016~ 字のない葉書 
自由訳イマジン（抄） 
ストロベリーフィールズの風に吹かれて 
学校図書 中学校国語 1 1 
2015 2016~ 花いちもんめ 
目撃者の眼 
挨拶―原爆の写真によせて 
学校図書 中学校国語 2 2 





学校図書 中学校国語 3 3 
2015 2016~ 大人になれなかった弟たちに 光村図書 国語 1 1 
2015 2016~ 世界で一番の贈り物 
字のない葉書 
ゼブラ 
光村図書 国語 2 2 




光村図書 国語 3 3 
2015 2016~ ベンチ 教育出版 伝え合う言葉 中学国語 1 1 
2015 2016~ 夏の葬列 
字のない葉書 
教育出版 伝え合う言葉 中学国語 2 2 
2015 2016~ 無言館の青春 
語り継ぐもの 
















順に表 5.3 に示す。 
 
表 5.3 作品別採択回数 
順
位 
作品名 作者／編者名 延採択回数 
1 字のない葉書、字のないはがき 向田邦子  21 
2  握手 井上ひさし 13 
3 アンネの日記 アンネ・フランク 12 
4 最後の授業 アルフォンス・ドーデ  12 
5 黒い雨 井伏鱒二 12 
6 夏の葬列 山川方夫 11 
7 碑 広島テレビ／松山善三編 11 
8 凧になったお母さん 野坂昭如 10 
9 わたしが一番きれいだったとき 茨木のり子 10 
10 ベンチ ハンス・ペーター・リヒター 9 
11 木琴 金井直 8 
12 仮繃帯所にて 峠三吉 8 
13 大人になれなかった弟たちに…… 米倉斉加年 8 
14 アイスキャンデー売り 立原えりか 7 
15 この小さな地球の上で 手塚治虫  7 
16  アンネの生涯 山口勇子 6 
17 挨拶―原爆の写真によせて 石垣りん 6 
18 子馬 ミハイル・ショーロホフ  5 
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19 パール・ハーバーの授業 猪口邦子 5 
20 温かいスープ 今道友信 5 
21 ヒロシマ神話 嵯峨信之 4 
22 一塁手の生還 赤瀬川隼  4 
23 花いちもんめ 宮本研 4 
24 目撃者の眼 ジョー・オダネル 4 
25 ゼブラ ハイム・ポトク 4 
26 一切れのパン F・ムンテヤーヌ 3 
27 永遠のみどり 原民喜 3 
28 友よ 林京子 3 
29 キティ様 アンネ・フランク 3 
30 兄からのはがき 佐江衆一 3 
31 夏の花（抄） 原民喜 3 
32 平和 吉原幸子 3 
33 「原爆小景」より 原民喜 3 
34 戦争と平和を思う 林京子 3 
35 平和を築く―カンボジア難民の取材から 荒巻裕 3 
36 ごはん 向田邦子  3 
37 語り継ぐもの 吉永小百合 3 
38 生ましめんかな 栗原貞子 3 
39 壁に残された伝言 井上恭介 3 
40 ビルマのたて琴 原作 竹山道雄  2 
41 黒潮の贈り物 深谷四郎 2 
42 ヒューマニズムについて J・ネール 2 
43 二十世紀の不安と希望 湯川秀樹 2 
44 ふたりの友、二人の友 ギ・ド・モーパッサン  2 
45 いばらの道 生徒作品 2 
46 沖縄の手記から 田宮虎彦  2 
47 生きている民話 松谷みよ子 2 
48 平和をつくり出すもの 宮田光雄 2 
49 水門で フィリッパ・ピアス 2 
50 人間の叡知を―核状況下における文学 井上靖 2 
51 ぼくの防空壕 野坂昭如 2 
52 わたしを作ったもの ロバート・ウェストール 2 
53 アイム・ソーリー 吉屋敬 2 
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54 お辞儀するひと 安西均 2 
55 二つの悲しみ 杉山龍丸 2 




58 ストロベリーフィールズの風に吹かれて 新井満 2 
59 コレガ人間ナノデス 原民喜 2 
60 蝉の声 浅田次郎 2 
61 無言館の青春 窪島誠一郎  2 
62 ビルマのたて琴 シナリオ 和田夏十  1 
63 赤十字の父（アンリ・デュナン） 赤十字編纂委員会 1 
64 国連デーの話 NHK 学校放送ニュース 1 
65 広島で 生徒作品 1 
66 ひな子に いぬいとみこ 1 
67 カボチャの日 生徒作品（内田順子） 1 
68 『カボチャの日』について 作者不詳 1 
69 川とノリオ いぬいとみこ 1 
70 親友との別れ 村上義人 1 
71 キティ様（例文） アンネ・フランク 1 
72 火の記憶 広島原爆忌にあたり 木下夕爾 1 
73 アンネの人生 田中澄江  1 
74 炎の夜―三月十日 早乙女勝元 1 
75 ばあちゃんの手のひら 生徒作品 1 
76 アンネの日記（紹介） アンネ・フランク 1 




川 福中都生子 1 
79 世界の人々とコミュニケーション 善元幸夫／北浦葉子 1 
80 父の列車 吉村康 1 
81 五月の雉 蔵原伸二郎 1 
82 『少年 H』で伝えたかったこと 妹尾河童 1 
83 焼け跡―『少年 H』より 妹尾河童 1 
84 地雷と聖火 クリス・ムーン  1 
85 朝 三木卓  1 
86 炎を見ろ赤き城の伝説 伴田薫 1 
87 ウミガメと少年 野坂昭如 1 
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88 ひとひらの笑顔 オユンナ 1 
89 花や咲く咲く あさのあつこ 1 




表 5.3 に示すように、戦後から現在に至るまで中学校の国語教科書に掲載された作品 90








15 年度）中学校学習指導要領については、1998 年（平成 10 年）度中学校学習指導要領と
同じ時期に含めた。 
したがって、第１期は 1949～1950 年、第２期は 1951～1961 年、第３期は 1962～1971
年、第４期は 1972～1980 年、第５期は 1981～1992 年、第６期は 1993～2001 年、第７期





5.5.2.1. 第 1 期（1949～1950 年） 





5.5.2.2．第 2 期（1951～1961 年） 
 調査対象教科書は 152 冊、掲載教科書は 12 冊、総ページ数は 33,190、総トピック数は
5,910、掲載作品数は 14、掲載率は 7.9%だった。表 5.2 が示すように、1955 年まで教科書
に掲載された唯一の戦争・平和をテーマとした作品はアルフォンス・ドーデの「最後の授
業」であった（学校図書、1951 年：教育出版、1952 年：光村図書出版、1952 年）。なお、












5.5.2.3. 第 3 期（1962～1971 年） 















5.5.2.4．第 4 期（1972～1980 年） 


















5.5.2.5．第 5 期（1981～1992 年） 
 調査対象教科書は 60 冊、掲載教科書は 44 冊、総ページ数は 19,854、総トピック数は 3,849、







































5.5.2.8．第 8 期（2012～2017 年） 




























表 5.4 各時代における掲載率 
時期 調査対象教科書
数 
掲載教科書数 掲載作品数 掲載率（%） 
第 1 期（1949～
1950 年） 
10  0  0  0.0  
第 2 期（1951～
1961 年） 
152 12  14  7.9 
第 3 期（1962～
1971 年） 
57  14  17  24.6  
第 4 期（1972～
1980 年） 
45  16  24  35.6  
第 5 期（1981～
1992 年） 
60  44  82  73.3  
第 6 期（1993～
2001 年） 
30  29  58  96.7  
第 7 期（2002～
2011 年） 
30  28  58  93.3  
第 8 期（2012～
2017 年） 
33  31  68  93.9  
 



















表 5.5 教科書の総頁数や総トピック数 







1,224 264 122.4 26.4 
第 2 期（1951～
1961 年） 
33,190 5,910 218.4 38.9 
第 3 期（1962～
1971 年） 
21,570 4,042 378.4 70,9 
第 4 期（1972～
1980 年） 
16,588 3,194 368.6 70,9 
第 5 期（1981～
1992 年） 
19,854 3,849 330.9 64,2 
第 6 期（1993～
2001 年） 
9,912 1,778 330.4 59.3 
第 7 期（2002～
2011 年） 
9,146 2,000 304.9 66.7 
第 8 期（2012～
2017 年） 
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表 6.1 原爆文学の定義 
著者名 書誌情報 定義 
志条みよ子 中国新聞．「原爆文学」について”．



















































































































































に原水爆に関する詩を幾つか発表している（「雲は人間を殺さないように: Bulutlar Adam 
Öldürmesin」1955 年、「日本の漁夫: Japon Balıkçısı」1956 年、「死んだ少女: Kız Çocuğu」
1956 年など）。このように、長岡は多様化していった原爆に関する文献を「原爆文学史」と




表 6.2 長岡（1982 年）による原爆文学史の 5 つの時代区分 



























































































































































































































る。調査対象教科書は三省堂 96 冊、学校図書 93 冊、光村図書出版 81 冊、東京書籍 78 冊、
教育出版 69 冊であり、延べ教科書数は 417 冊である。 
これらの教科書のうち 174 冊（41.7%）に戦争を題材とした作品が掲載されていた。また、





表 6.3 原爆関連作品・作品が掲載された教科書 
出版年 使用年 作品名 出版社 学年 教科書名 
1961 1962-1965 黒潮の贈り物 三省堂 2 中等国語 2 
1965 1966-1968 二十世紀の不安と希望 学校図書 3 中学校国語 3 
1965 1966-1968 黒潮の贈り物 三省堂 2 中等国語 2 新訂版 
1968 1969-1971 二十世紀の不安と希望 学校図書 3 中学校国語 3 
1974 1975-1978 黒い雨 学校図書 3 中学校国語 3 
1974 1975-1977 ヒロシマ神話 光村図書 3 中等新国語 3 
1977 1978-1980 ひな子に 学校図書 1 中学校国語 1 
1977 1978-1980 黒い雨 学校図書 3 中学校国語 3 
1977 1978-1980 仮繃帯所にて 三省堂 3 中学校現代の国語 3
新版 
1977 1978-1980 ヒロシマ神話 光村図書 3 中等新国語 3 
1977 1978-1980 広島で 東京書籍 3 新編新しい国語 3 




教育出版 3 新版中学国語 3 
1980 1981-1983 川とノリオ 学校図書 1 中学校国語 1 
1980 1981-1983 黒い雨 学校図書 3 中学校国語 3 
1980 1981-1983 仮繃帯所にて 三省堂 3 現代の国語中学 3 
1980 1981-1983 火の記憶 広島原爆忌
にあたり 
光村図書 3 国語 3 
1980 1981-1983 碑 東京書籍 1 新しい国語 1 
1980 1981-1983 永遠のみどり 教育出版 2 中学国語 2 
友よ 
1983 1984-1986 黒い雨 学校図書 3 中学校国語 3 
1983 1984-1986 仮繃帯所にて 三省堂 3 現代の国語中学3改
訂版 
1983 1984-1986 夏の花 光村図書 3 国語 3 
1983 1984-1986 碑 東京書籍 1 改訂新しい国語 1 
1983 1984-1986 永遠のみどり 教育出版 2 改訂中学国語 2 
友よ 
1986 1987-1989 生きている民話 学校図書 1 中学校国語 1 
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1986 1987-1989 黒い雨 学校図書 3 中学校国語 3 
1986 1987-1989 仮繃帯所にて 三省堂 3 現代の国語 3 





光村図書 3 国語 3 
1986 1987-1989 碑 東京書籍 1 新編新しい国語 1 
1986 1987-1989 友よ 教育出版 2 新訂中学国語 2 
生ましめんかな 
1989 1990-1992 生きている民話 学校図書 1 中学校国語 1 
1989 1990-1992 平和 学校図書 2 中学校国語 2 
1989 1990-1992 黒い雨 学校図書 3 中学校国語 3 
1989 1990-1992 仮繃帯所にて 三省堂 3 現代の国語3新訂版 
1989 1990-1992 夏の花 
人間の叡知を―核状況
下における文学 
光村図書 3 国語 3 
1989 1990-1992 碑 東京書籍 1 新しい国語 1 
1989 1990-1992 生ましめんかな 教育出版 2 新版中学国語 2 
1992 1993-1996 平和 学校図書 2 中学校国語 2 
1992 1993-1996 黒い雨 学校図書 3 中学校国語 3 
1992 1993-1996 仮繃帯所にて 三省堂 3 現代の国語 3 
1992 1993-1996 ヒロシマ神話 光村図書 3 国語 3 
1992 1993-1996 碑 東京書籍 1 新しい国語 1 
1992 1993-1996 「原爆小景」より 教育出版 3 新版中学国語 3 
1996 1997-2001 平和 学校図書 2 中学校国語 2 
1996 1997-2001 黒い雨 
世界の人々とコミュニ
ケーション 
学校図書 3 中学校国語 3 
1996 1997-2001 戦争と平和を思う 三省堂 2 現代の国語 2 
1996 1997-2001 仮繃帯所にて 三省堂 3 現代の国語 3 
1996 1997-2001 ヒロシマ神話 光村図書 3 国語 3 
1996 1997-2001 碑 東京書籍 1 新編新しい国語 1 
1996 1997-2001 「原爆小景」より 教育出版 3 中学国語 3 





2001 2002-2005 仮繃帯所にて 三省堂 3 現代の国語 3 
2001 2002-2005 碑 東京書籍 1 新しい国語 1 
2001 2002-2005 「原爆小景」より 教育出版 3 中学校国語 伝え合
う言葉 3 
2005 2006-2011 目撃者の眼 学校図書 2 中学校国語 2 
挨拶―原爆の写真によ
せて 
2005 2006-2011 黒い雨 学校図書 3 中学校国語 3 
2005 2006-2011 壁に残された伝言 三省堂 2 現代の国語 2 
2005 2006-2011 挨拶―原爆の写真によ
せて 
光村図書 3 国語 3 
2005 2006-2011 碑 東京書籍 1 新編新しい国語 1 
2005 2006-2011 語り継ぐもの 
永遠のみどり 




2012-2015 目撃者の眼 学校図書 2 中学校国語 2 
挨拶―原爆の写真によ
せて 
2011 2012-2015 黒い雨 学校図書 3 中学校国語 3 
コレガ人間ナノデス 
2011 2012-2015 壁に残された伝言 三省堂 2 中学生の国語 2 年 
2011 2012-2015 戦争と平和を思う 
ひとひらの笑顔 
三省堂 3 中学生の国語 3 年 
中学生の国語 学




光村図書 3 国語 3 
2011 2012-2015 語り継ぐもの 
永遠のみどり 
教育出版 3 伝え合う言葉 中
学国語 3 
2011 2012-2015 碑 東京書籍 3 新しい国語 1 
2015 2016～ 壁に残された伝言 三省堂 2 現代の国語 2 
2015 2016～ 碑 東京書籍 1 新編新しい国語 1 
2015 2016～ 生ましめんかな 東京書籍 3 新編新しい国語 3 





2015 2016～ 黒い雨 
コレガ人間ナノデス 
学校図書 3 中学校国語 3 
2015 2016～ 挨拶―原爆の写真によ
せて 
光村図書 3 国語 3 
2015 2016～ 語り継ぐもの 
永遠のみどり 






んの「挨拶―原爆の写真をよせて」は、光村出版の 2006 年度、2012 年度、2016 年度の『国
語３』及び学校図書の同じ 2006 年度、2012 年度、2016 年度の『中学校国語２』に共通し
て掲載されていた。出版社別の作品数をみると、学校図書 11、教育出版８、光村図書６、
三省堂６、東京書籍２作品だった。同一出版社でも複数の教科書に掲載された作品がある
ので、これらの作品の出版社別総採択回数をみると学校図書 32、三省堂 16、教育出版 19、
光村図書 14、東京書籍 12 である。 
学年別にみた作品の採択回数は１年 13、２年 22 、３年 58 であり、採択回数の最も多か
った学年は３年であった。各作品の採択回数を表 6.4 に示す。 
 
表 6.4 作品別採択回数 
作品名 作者名／編者名 採択回数 
黒い雨 井伏鱒二 12 
碑 広島テレビ放送 松山善三編 10 
仮繃帯所にて 峠三吉 8 
挨拶―原爆の写真をよせて 石垣りん 6 
永遠のみどり 原民喜 6 
ヒロシマ神話 嵯峨信之 4 
目撃者の眼 ジョー･オダネル 4 
壁に残された伝言 井上恭介 3 
友よ 林京子 3 
夏の花（抄） 原民喜 3 
「原爆小景」より 原民喜 3 
平和 吉原幸子 3 
語り継ぐもの 吉永小百合 3 
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生ましめんかな 栗原貞子 3 
黒潮の贈り物 深谷四郎 2 
生きている民話 松谷みよこ 2 
二十世紀の不安と希望 湯川秀樹 2 
人間の叡知を 核状況下における文学 井上靖 2 
コレガ人間ナノデス 原民喜 2 
戦争と平和を思う 林京子 2 
川とノリオ いぬいとみこ 1 
カボチャの日 生徒作品（内田順子） 1 
『カボチャの日』について 作者不詳 1 
朝 三木卓 1 
広島で 生徒作品 1 
火の記憶 広島原爆忌にあたり 木下夕爾 1 
ひな子に いぬいとみこ 1 
姉さんへ 広島より（例文） 生徒作品 1 
世界の人々とコミュニケーション 善元幸夫／北浦葉子 1 


























まで範囲が拡大された。しかし、1949 年から 2017 年の国語教科書に掲載された原爆関連






である。『黒い雨』は『新潮』の 1965 年 1 月号から 1966 年 9 月号にかけて連載され、1966




































































































































発電が行われ、1963 年 10 月 26 日が「原子力の日」として制定された。そして、1966 年 7
月に東海発電所（茨城県東海村）が運転を開始した。日本が世界史上初の原子爆弾が投下
された国であるということを考えれば、これは日本にとって大きな出来事であった。 























































































私は 1945 年の８月から 11 月にかけて、生と死の紙一重のあいだにおり、いつ死の
方に引き摺って行かれるかわからぬ瞬間を生きて「屍の街」を書いた。 





















































































































































































た。調査により 322 人のうちわずか 60 数人が生きているうちに肉親に会えたということが
明らかになっている。どのような様子で亡くなっていったのか、遺族から聞いて分かって
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て、第２期から定着した。1970 年代から 80 年代にかけての戦争児童文学は、太平洋戦争
を主な素材とし、かつ戦争を否定し平和を指向する作品が多い。 
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付録 1 調査対象教科書一覧 
教科書名 出版年 使用年 
三省堂出版 
中等国語 1上 1949 1950-1954 
中等国語 1下 1949 1950-1954 
中等国語 2上 1949 1950-1954 
中等国語 2下 1949 1950-1954 
中等国語 3上 1949 1950-1954 
中等国語 3下 1949 1950-1954 
中学新国語 1上 1950 1951-1955 
中学新国語 1下 1950 1951-1955 
中学新国語 2上 1950 1951-1955 
中学新国語 2下 1950 1951-1955 
中学新国語 3上 1950 1951-1955 
中学新国語 3下 1950 1951-1955 
中等国語 1上 改訂版 1951 1952-1958 
中等国語 1下 改訂版 1951 1952-1958 
中等国語 2上 改訂版 1951 1952-1958 
中等国語 2下 改訂版 1951 1952-1958 
中等国語 3上 改訂版 1951 1952-1958 
中等国語 3下 改訂版 1951 1952-1958 
中等国語 1上 3訂版 1954 1955-1961 
中等国語 1下 3訂版 1954 1955-1961 
中等国語 2上 3訂版 1954 1955-1961 
中等国語 2下 3訂版 1954 1955-1961 
中等国語 3上 3訂版 1954 1955-1961 
中等国語 3下 3訂版 1954 1955-1961 
中等国語 1上 4訂版 1956 1957-1961 
中等国語 1下 4訂版 1956 1957-1961 
中等国語 2上 4訂版 1956 1957-1961 
中等国語 2下 4訂版 1956 1957-1961 
中等国語 3上 4訂版 1956 1957-1961 
中等国語 3下 4訂版 1956 1957-1961 
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中学新国語 1年 1956 1957-1961 
中学新国語 2年 1956 1957-1961 
中学新国語 3年 1956 1957-1961 
中学校新国語 1 改訂版 1959 1959-1961 
中学校新国語 2 改訂版 1959 1959-1961 
中学校新国語 3 改訂版 1959 1959-1961 
中等国語 1 5訂版 1960 1960-1961 
中等国語 2 5訂版 1960 1960-1961 
中等国語 3 5訂版 1960 1960-1961 
新国語 1 1961 1962-1965 
新国語 2 1961 1962-1965 
新国語 3 1961 1962-1965 
中等国語 1 1961 1962-1965 
中等国語 2 1961 1962-1965 
中等国語 3 1961 1962-1965 
中等国語 1 新訂版 1965 1966-1968 
中等国語 2 新訂版 2 1965 1966-1968 
中等国語 3 新訂版 3 1965 1966-1968 
現代の国語中学 1 1965 1966-1968 
現代の国語中学 2 1965 1966-1968 
現代の国語中学 3 1965 1966-1968 
中学校現代の国語 1 新版 1968 1969-1971 
中学校現代の国語 2 新版 1968 1969-1971 
中学校現代の国語 3 新版 1968 1969-1971 
中学校現代の国語 1 最新版 1971 1972-1974 
中学校現代の国語 2 最新版 1971 1972-1974 
中学校現代の国語 3 最新版 1971 1972-1974 
中学校現代の国語 1 最新改訂版 1974 1975-1977 
中学校現代の国語 2 最新改訂版 1974 1975-1977 
中学校現代の国語 3 最新改訂版 1974 1975-1977 
中学校現代の国語 1 新版 1977 1978-1980 
中学校現代の国語 2 新版 1977 1978-1980 
中学校現代の国語 3 新版 1977 1978-1980 
現代の国語中学 1 1980 1981-1983 
現代の国語中学 2 1980 1981-1983 
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現代の国語中学 3 1980 1981-1983 
現代の国語中学 1 改訂版 1983 1984-1986 
現代の国語中学 2 改訂版 1983 1984-1986 
現代の国語中学 3 改訂版 1983 1984-1986 
現代の国語 1 1986 1987-1989 
現代の国語 2 1986 1987-1989 
現代の国語 3 1986 1987-1989 
新訂版現代の国語 1 1989 1990-1992 
新訂版現代の国語 2 1989 1990-1992 
新訂版現代の国語 3 1989 1990-1992 
現代の国語 1 1992 1993-1996 
現代の国語 2 1992 1993-1996 
現代の国語 3 1992 1993-1996 
現代の国語 1 1996 1997-2001 
現代の国語 2 1996 1997-2001 
現代の国語 3 1996 1997-2001 
現代の国語 1 2001 2002-2005 
現代の国語 2 2001 2002-2005 
現代の国語 3 2001 2002-2005 
現代の国語 1 2005 2006-2011 
現代の国語 2 2005 2006-2011 
現代の国語 3 2005 2006-2011 
中学生の国語 1年 2011 2012-2015 
中学生の国語 2年 2011 2012-2015 
中学生の国語 3年 2011 2012-2015 
中学生の国語 学びを広げる 1年 資料編 2011 2012-2015 
中学生の国語 学びを広げる 2年 資料編 2011 2012-2015 
中学生の国語 学びを広げる 3年 資料編 2011 2012-2015 
現代の国語 1 2016 2016～ 
現代の国語 2 2016 2016～ 
現代の国語 3 2016 2016～ 
 東京書籍  
新しい国語中学 1年上 1950 1950-1951 
新しい国語中学 1年下 1950 1950-1951 
新しい国語中学 2年上 1950 1950-1951 
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新しい国語中学 2年下 1950 1950-1951 
新しい国語中学 3年上 1950 1951-1952 
新しい国語中学 3年下 1950 1951-1952 
改訂新しい国語中学 1年上 1951 1952-1952 
改訂新しい国語中学 1年下 1951 1952-1952 
改訂新しい国語中学 2年上 1951 1952-1952 
改訂新しい国語中学 2年下 1951 1952-1952 
改訂新しい国語中学 3年上 1951 1952-1952 
改訂新しい国語中学 3年下 1951 1952-1952 
改訂新しい国語中学 1年上 1953 1953-1961 
改訂新しい国語中学 1年下 1953 1953-1961 
改訂新しい国語中学 2年上 1953 1953-1961 
改訂新しい国語中学 2年下 1953 1953-1961 
改訂新しい国語中学 3年上 1953 1953-1961 
改訂新しい国語中学 3年上 1953 1953-1961 
新編新しい国語中学 1年上 1957 1957-1959 
新編新しい国語中学 1年下 1957 1957-1959 
新編新しい国語中学 2年上 1957 1957-1959 
新編新しい国語中学 2年下 1957 1957-1959 
新編新しい国語中学 3年上 1957 1957-1959 
新編新しい国語中学 3年下 1957 1957-1959 
新編新しい国語中学 1年上 新訂版（総合） 1960 1960-1961 
新編新しい国語中学 1年下 新訂版（総合） 1960 1960-1961 
新編新しい国語中学 2年上 新訂版（総合） 1960 1960-1961 
新編新しい国語中学 2年下 新訂版（総合） 1960 1960-1961 
新編新しい国語中学 3年上 新訂版（総合） 1960 1960-1961 
新編新しい国語中学 3年下 新訂版（総合） 1960 1960-1961 
新しい国語中学 1年 1961 1962-1965 
新しい国語中学 2年 1961 1962-1965 
新しい国語中学 3年 1961 1962-1965 
新編新しい国語中学 1年 1965 1966-1968 
新編新しい国語中学 2年 1965 1966-1968 
新編新しい国語中学 3年 1965 1966-1968 
新訂新しい国語 1 1968 1969-1971 
新訂新しい国語 2 1968 1969-1971 
 166 
 
新訂新しい国語 3 1968 1969-1971 
新しい国語 1 1971 1972-1974 
新しい国語 2 1971 1972-1974 
新しい国語 3 1971 1972-1974 
新訂新しい国語 1 1974 1975-1977 
新訂新しい国語 2 1974 1975-1977 
新訂新しい国語 3 1974 1975-1977 
新編新しい国語 1 1977 1978-1980 
新編新しい国語 2 1977 1978-1980 
新編新しい国語 3 1977 1978-1980 
新しい国語 1 1980 1981-1983 
新しい国語 2 1980 1981-1983 
新しい国語 3 1980 1981-1983 
改訂新しい国語 1 1983 1984-1986 
改訂新しい国語 2 1983 1984-1986 
改訂新しい国語 3 1983 1984-1986 
新編新しい国語 1 1986 1987-1989 
新編新しい国語 2 1986 1987-1989 
新編新しい国語 3 1986 1987-1989 
新しい国語 1 1989 1990-1992 
新しい国語 2 1989 1990-1992 
新しい国語 3 1989 1990-1992 
新しい国語 1 1992 1993-1996 
新しい国語 2 1992 1993-1996 
新しい国語 3 1992 1993-1996 
新編新しい国語 1 1996 1997-2001 
新編新しい国語 2 1996 1997-2001 
新編新しい国語 3 1996 1997-2001 
新しい国語 1 2001 2002-2005 
新しい国語 2 2001 2002-2005 
新しい国語 3 2001 2002-2005 
新編新しい国語 1 2005 2006-2011 
新編新しい国語 2 2005 2006-2011 
新編新しい国語 3 2005 2006-2011 
新しい国語 1 2011 2012-2015 
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新しい国語 2 2011 2012-2015 
新しい国語 3 2011 2012-2015 
新編新しい国語 1 2015 2016～ 
新編新しい国語 2 2015 2016～ 
新編新しい国語 3 2015 2016～ 
学校図書 
中等国語 1 1950 1951-1951 
中等国語 2 1950 1951-1951 
中等国語 3 1950 1951-1951 
中等言語 1 1951 1952-1952 
中等言語 2 1951 1952-1952 
中等言語 3 1951 1952-1952 
中等文学 1上 1952 1952-1953 
中等文学 1下 1952 1952-1953 
中等文学 2上 1952 1952-1953 
中等文学 2下 1952 1952-1953 
中等文学 3上 1952 1952-1953 
中等文学 3下 1952 1952-1953 
中等言語 1 1952 1953-1953 
中等言語 2 1952 1953-1953 
中等言語 3 1952 1953-1953 
中学国語（総合）1上 1953 1953-1954 
中学国語（総合）1下 1953 1953-1954 
中学国語（総合）2上 1953 1953-1954 
中学国語（総合）2下 1953 1953-1954 
中学国語（総合）3上 1953 1953-1954 
中学国語（総合）3下 1953 1953-1954 
中等言語 1 改訂版 1953 1954-1961 
中等言語 2 改訂版 1953 1954-1961 
中等言語 3 改訂版 1953 1954-1961 
中等文学 1 改訂版 1953 1954-1961 
中等文学 2 改訂版 1953 1954-1961 
中等文学 3 改訂版 1953 1954-1961 
中学国語（総合）1上 新版 1954 1955-1956 
中学国語（総合）1下 新版 1954 1955-1956 
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中学国語（総合）2上 新版 1954 1955-1956 
中学国語（総合）2下 新版 1954 1955-1956 
中学国語（総合）3上 新版 1954 1955-1956 
中学国語（総合）3下 新版 1954 1955-1956 
中学国語（総合）1上  1957 1957-1961 
中学国語（総合）1下 1957 1957-1961 
中学国語（総合）2上 1957 1957-1961 
中学国語（総合）2下 1957 1957-1961 
中学国語（総合）3上 1957 1957-1961 
中学国語（総合）3下 1957 1957-1961 
国語中学 1 1960 1960-1961 
国語中学 2 1960 1960-1961 
国語中学 3 1960 1960-1961 
中学校国語 1年上 1961 1962-1965 
中学校国語 1年下 1961 1962-1965 
中学校国語 2年上 1961 1962-1965 
中学校国語 2年下 1961 1962-1965 
中学校国語 3年上 1961 1962-1965 
中学校国語 3年下 1961 1962-1965 
中学校国語 1 1965 1966-1968 
中学校国語 2 1965 1966-1968 
中学校国語 3 1965 1966-1968 
中学校国語 1 1968 1969-1971 
中学校国語 2 1968 1969-1971 
中学校国語 3 1968 1969-1971 
中学校国語 1 1971 1972-1974 
中学校国語 2 1971 1972-1974 
中学校国語 3 1971 1972-1974 
中学校国語 1 1974 1975-1977 
中学校国語 2 1974 1975-1977 
中学校国語 3 1974 1975-1977 
中学校国語 1 1977 1978-1980 
中学校国語 2 1977 1978-1986 
中学校国語 3 1977 1978-1980 
中学校国語 1 1980 1981-1983 
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中学校国語 2 1980 1981-1983 
中学校国語 3 1980 1981-1983 
中学校国語 1 1983 1984-1986 
中学校国語 2 1983 1984-1986 
中学校国語 3 1983 1984-1986 
中学校国語 1 1986 1987-1989 
中学校国語 2 1986 1987-1989 
中学校国語 3 1986 1987-1989 
中学校国語 1 1989 1990-1992 
中学校国語 2 1989 1990-1992 
中学校国語 3 1989 1990-1992 
中学校国語 1 1992 1993-1996 
中学校国語 2 1992 1993-1996 
中学校国語 3 1992 1993-1996 
中学校国語 1 1996 1997-2001 
中学校国語 2 1996 1997-2001 
中学校国語 3 1996 1997-2001 
中学校国語 1 2001 2002-2005 
中学校国語 2 2001 2002-2005 
中学校国語 3 2001 2002-2005 
中学校国語 1 2005 2006-2011 
中学校国語 2 2005 2006-2011 
中学校国語 3 2005 2006-2011 
中学校国語 1 2011 2012-2015 
中学校国語 2 2011 2012-2015 
中学校国語 3 2011 2012-2015 
中学校国語 1 2015 2016～ 
中学校国語 2 2015 2016～ 
中学校国語 3 2015 2016～ 
光村図書 
中等新国語文学編 1上 1952 1952-1954 
中等新国語文学編 1下 1952 1952-1954 
中等新国語文学編 2上 1952 1952-1954 
中等新国語文学編 2下 1952 1952-1954 
中等新国語文学編 3上 1952 1952-1954 
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中等新国語文学編 3下 1952 1952-1954 
中等新国語言語編 1 1952 1952-1954 
中等新国語言語編 2 1952 1952-1954 
中等新国語言語編 3 1952 1952-1954 
中等新国語総合編 1上 1954 1955-1955 
中等新国語総合編 1下 1954 1955-1955 
中等新国語総合編 2上 1954 1955-1955 
中等新国語総合編 2下 1954 1955-1955 
中等新国語総合編 3上 1954 1955-1955 
中等新国語総合編 3下 1954 1955-1955 
中等新国語文学編 1上 1954 1955-1958 
中等新国語文学編 1下 1954 1955-1958 
中等新国語文学編 2上 1954 1955-1959 
中等新国語文学編 2下 1954 1955-1959 
中等新国語文学編 3上 1954 1955-1959 
中等新国語文学編 3下 1954 1955-1959 
中等新国語言語編 1 1955 1955-1958 
中等新国語言語編 2 1955 1955-1959 
中等新国語言語編 3 1955 1955-1959 
中等新国語総合編 1上（改訂版） 1955 1956-1961 
中等新国語総合編 1下（改訂版） 1955 1956-1961 
中等新国語総合編 2上（改訂版） 1955 1956-1961 
中等新国語総合編 2下（改訂版） 1955 1956-1961 
中等新国語総合編 3上（改訂版） 1955 1956-1961 
中等新国語総合編 3下（改訂版） 1955 1956-1961 
中等新国語 1（新版） 1958 1959-1961 
中等新国語 2（新版） 1958 1959-1961 
中等新国語 3（新版） 1958 1959-1961 
中等新国語 1 1961 1962-1965 
中等新国語 2 1961 1962-1965 
中等新国語 3 1961 1962-1965 
中等新国語 1 1965 1966-1968 
中等新国語 2 1965 1966-1968 
中等新国語 3 1965 1966-1968 
中等新国語 1 1968 1969-1971 
中等新国語 2 1968 1969-1971 
 171 
 
中等新国語 3 1968 1969-1971 
中等新国語 1 1972 1972-1974 
中等新国語 2 1972 1972-1974 
中等新国語 3 1972 1972-1974 
中等新国語 1 1974 1975-1977 
中等新国語 2 1974 1975-1977 
中等新国語 3 1974 1975-1977 
中等新国語 1 1977 1978-1980 
中等新国語 2 1977 1978-1980 
中等新国語 3 1977 1978-1980 
国語 1 1980 1981-1983 
国語 2 1980 1981-1983 
国語 3 1980 1981-1983 
国語 1 1983 1984-1986 
国語 2 1983 1984-1986 
国語 3 1983 1984-1986 
国語 1 1986 1987-1989 
国語 2 1986 1987-1989 
国語 3 1986 1987-1989 
国語 1 1989 1990-1992 
国語 2 1989 1990-1992 
国語 3 1989 1990-1992 
国語 1 1992 1993-1996 
国語 2 1992 1993-1996 
国語 3 1992 1993-1996 
国語 1 1996 1997-2001 
国語 2 1996 1997-2001 
国語 3 1996 1997-2001 
国語 1 2001 2002-2005 
国語 2 2001 2002-2005 
国語 3 2001 2002-2005 
国語 1 2005 2006-2011 
国語 2 2005 2006-2011 
国語 3 2005 2006-2011 
国語 1 2011 2012-2015 
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国語 2 2011 2012-2015 
国語 3 2011 2012-2015 
国語 1 2015 2016～ 
国語 2 2015 2016～ 
国語 3 2015 2016～ 
教育出版 
中学校国語（総合）1の上  1952 1953-1955 
中学校国語（総合）1の下 1952 1953-1955 
中学校国語（総合）2の上  1952 1953-1955 
中学校国語（総合）2の下 1952 1953-1955 
中学校国語（総合）3の上 1952 1953-1955 
中学校国語（総合）3の下 1952 1953-1955 
中学校国語 1の上 総合 改訂版 1955 1956-1957 
中学校国語 1の下 総合 改訂版 1955 1956-1957 
中学校国語 2の上 総合 改訂版 1955 1956-1957 
中学校国語 2の下 総合 改訂版 1955 1956-1957 
中学校国語 3の上 総合 改訂版 1955 1956-1957 
中学校国語 3の下 総合 改訂版 1955 1956-1957 
中学校国語 1の上 総合 3訂版 1958 1958-1961 
中学校国語 1の下 総合 3訂版 1958 1958-1961 
中学校国語 2の上 総合 3訂版 1958 1958-1961 
中学校国語 2の下 総合 3訂版 1958 1958-1961 
中学校国語 3の上 総合 3訂版 1958 1958-1961 
中学校国語 3の下 総合 3訂版 1958 1958-1961 
中学国語 1年 1961 1962-1965 
中学国語 2年 1961 1962-1965 
中学国語 3年 1961 1962-1965 
標準中学国語 1年 1961 1962-1971 
標準中学国語 2年 1961 1962-1971 
標準中学国語 3年 1961 1962-1971 
中学国語 1年 新版 1965 1966-1968 
中学国語 2年 新版 1965 1966-1968 
中学国語 3年 新版 1965 1966-1968 
中学国語 1 新訂 1968 1969-1971 
中学国語 2 新訂 1968 1969-1971 
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中学国語 3 新訂 1968 1969-1971 
新版標準中学国語 1  1971 1972-1974 
新版標準中学国語 2 1971 1972-1974 
新版標準中学国語 3 1971 1972-1974 
改訂標準中学国語 1  1974 1975-1977 
改訂標準中学国語 2  1974 1975-1977 
改訂標準中学国語 3 1974 1975-1977 
新版中学国語 1  1977 1978-1980 
新版中学国語 2 1977 1978-1980 
新版中学国語 3 1977 1978-1980 
中学国語 1 1980 1981-1983 
中学国語 2 1980 1981-1983 
中学国語 3 1980 1981-1983 
改訂中学国語 1  1983 1984-1986 
改訂中学国語 2 1983 1984-1986 
改訂中学国語 3 1983 1984-1986 
新訂中学国語 1  1986 1987-1989 
新訂中学国語 2 1986 1987-1989 
新訂中学国語 3 1986 1987-1989 
新版中学国語 1  1989 1990-1992 
新版中学国語 2 1989 1990-1992 
新版中学国語 3 1989 1990-1992 
新版中学国語 1 1992 1993-1996 
新版中学国語 2 1992 1993-1996 
新版中学国語 3 1992 1993-1996 
中学国語 1 1996 1997-2001 
中学国語 2 1996 1997-2001 
中学国語 3 1996 1997-2001 
伝え合う言葉 中学国語 1 2001 2002-2005 
伝え合う言葉 中学国語 2 2001 2002-2005 
伝え合う言葉 中学国語 3 2001 2002-2005 
伝え合う言葉 中学国語 1 2005 2006-2011 
伝え合う言葉 中学国語 2 2005 2006-2011 
伝え合う言葉 中学国語 3 2005 2006-2011 
伝え合う言葉 中学国語 1 2011 2012-2015 
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伝え合う言葉 中学国語 2 2011 2012-2015 
伝え合う言葉 中学国語 3 2011 2012-2015 
伝え合う言葉 中学国語 1 2015 2016～ 
伝え合う言葉 中学国語 2 2015 2016～ 


































付録 2 日本とトルコ・世界の主要な出来事一覧 
年代 日本 トルコ・世界 
1910
年代 
1914 第 1次世界大戦（～18） 
日本、第 1次世界大戦参戦 
1918 第 1次世界大戦終結 
   シベリア出兵 
   第 3期国定教科書使用開始 
   大学令、高等学校令公布 
1912 第 1次バルカン戦争 













































   原子核分裂発見 
1939（独）ポーランド侵入 
   第 2次世界大戦開戦 
1940
年代 
1940 日・独・伊 3国同盟調印 
1941 日ソ中立条約調印 
   米英両国に宣戦（太平洋戦争～






   国民学校令公布 
   第 5期国定教科書使用開始 
1942 米軍機日本初空襲 
   ミッドヴェー海戦 
1944 決戦非常措置要綱を決定 
   学童疎開促進の閣議決定 


























   国立学校設置法 
   新制国立大学発足 
   社会教育公布 
1945（トルコ）、ドイツと日本に対する宣
戦布告 
   （トルコ）国際連合加盟 
ポツダム宣言 
   第 2次世界大戦終結 
1946 ユネスコ発足 
1947 パリ平和条約 
   トルーマン・ドクトリン 
   マーシャル・プラン    
1948 世界人権宣言発表 
   イスラエル共和国の成立 
   パレスチナ戦争（～49） 
1949 NATO設立 
   東西ドイツ成立 
   （ソ）原爆保有宣言 















































1955  原水爆禁止世界大会 
   （西独）NATO加盟 
1958 国際原子力機関（IAEA）発足 
































1967 第 3次中東戦争 
   （中）初の水爆実験 
ASEAN成立 
1968 パリでベトナム平和会談開始 
   国連核拡散防止条約（7月調印） 
   OAPEC結成 
   （仏）南太平洋で初の水爆実験 
   （米）ベトナム北爆全面停止 






   政府、初の防衛白書『日本の防
衛』 
   OECD『日本の教育政策』 
   高等学校学習主導要領改訂 
1971 沖縄返還協定調印  
1972 学習指導要領の弾力的取扱通
達 













   バングラデシュが独立を宣言 
1973 （トルコ）国民教育基本法 
ベトナム平和協定調印 
   （米）ベトナムから撤退  
    チリでクーデター 
    第 4次中東戦争 
    第 1次石油危機 
    ポルトガルで軍事クーデター 
1974 国連総会本会議、パレスチナ民族自
決権承認 
   トルコ軍、キプロス平和作戦 





   （イラン）反政府運動拡大、革命政
権樹立 











   教科書の記述をめぐり、偏向論
議 
1982 高等学校新学習指導要領実施 












   昭和天皇死去、新天皇即位、「平
成」と改元 





    レバノン戦争激化、米軍事介入 
1984 アフリカの飢餓深刻化 

























   イラクのクウェート侵攻 
   エルトゥールル号事件百周年記念
諸行事（日本、トルコ） 
1991 第 1次戦略兵器削減条約(START I) 
- アメリカとソ連の軍縮 
    湾岸戦争 
    韓国と北朝鮮が国際連合に加盟 
   ソ連崩壊 - 構成国が独立して独立
国家共同体(CIS)を形成 












2002 学校週 5日制の導入 
   モスクワ条約 - アメリカとロ
シアによる軍縮条約 


















   福島第一原子力発電所事故 
2013 富士山が世界文化遺産に登録
される 
   2020 年オリンピックの開催地
が東京に決定する 
2015 中学校学習指導要領一部改正 
2016 第 42回先進国首脳会議 




2012 （トルコ）初等教育 12 年制移行
（4+4+4） 
2013 （トルコ）中学校学習プログラム改
訂 
2014 （トルコ）大統領選挙（初の国民に
よる直接選挙） 
クリミア住民投票 - ウクライナの
クリミアがロシアへ編入 
2016 （トルコ）クーデター未遂事件 
2017 国連で核兵器禁止条約が採択され
る（122か国・地域が賛成） 
 
 
